大学共同利用機関法人人間文化研究機構　総合地球環境学研究所報　 by unknown




































































































































































































































































































































Transdiscipline. Reading the graph from bottom to top, the lower level refers to what exists. The second 
level to what we are capable of doing. The third to what we want to do. And finally, the top level refers to 
what we must do, or rather, how to do what we want to do. In other words, we travel from an empirical level, 
towards a purposive or pragmatic level, continuing to a normative level, and finishing at a value level. Any 
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出席●  谷口真人（地球研教授）＋村松 伸（地球研教授）＋鞍田 崇（地球研特任准教授）＋髙野（竹中）宏平（地球研プロジェクト研究員）


































































ICSU (International Council for Science, 1931–)??????????
?GEC (Global Environmental Change) Programs???????????????
Future Earth – Research for Global Sustainability
DIVERSITAS? 
(International Programme of 
Biodiversity Change, 1991–) 
with IUBS (International Union 






sions Programme on Global 
Environmental Change, 1996–) 










































（ISSC: International Social Science Council）、ベ
ルモント・フォーラム（後述）とともに、2009




































































































































Governance structureTransition Team   
A Transition Team oversees the design phase on behalf of the Alliance, until a 
governing body is appointed
An initiative bound in time, with a long-term impact
A variety of activities and projects; including  a set of fast-tracked priorities for 





Transition phase: key events and expected outcomes
Jun 2011       Dec 2012       
TT: Transition Team 

































7大学共同利用機関法人 人間文化研究機構  総合地球環境学研究所報「地球研ニュース」













































































＊1　International Group of Funding Agencies for Global Change 
Research：地球環境変化研究に対する資金提供組織
の国際グループ
＊2　Earth System Science Partnership：地球システム科学パー
トナーシップ（図１参照）
＊3　Collaborative Research Actions：国際共同研究活動
＊4　International Council for Science：国際科学会議
＊5　International Social Science Council：国際社会科学カウン
シル
＊6　Institute for Advanced Sustainability Studies：サステナビリ
ティ上級研究所
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特集３
所内共同研究会のあり方について
2011年度 EPM（Environmental Policy Making）勉強会の活動について
回 開催日 発表者 タイトル　（＊がついた回は英語で発表と議論がなされた）
 9 6月7日 諸富 徹（京都大学大学院経済学研究科教授）   低炭素経済へ向けた環境政策のポリシ ・ーミックス  Formulation of Environmental Policy towards Low-Carbon Economy
10 6月20日 松井範惇（帝京大学経済学部教授）   災害救援と環境：公共政策のために飢饉から学ぶ＊ Disaster, Relief and Environment: Learning from Famine for Public Policy
11 7月11日 MCCAULEY, Steve（Clark University／地球研招へい外国人研究員）
  環境ガバナンスに関してイノベーティブ・フォーラム
＊ Innovative Forums for Environmental Governance: Experiences with Energy Sustainability in the Urban Context
12 11月29日 花松泰倫（北海道大学スラブ研究センター学術研究員）   地域環境協力におけるデータ・情報の共有  Regional Environmental Cooperation and Data-Sharing/Information Exchange
13 12月22日 梅津千恵子（地球研准教授）   トルコ・セイハン河流域における不確実性下の水管理＊ Water Management under Uncertainty in the Seyhan River Basin, Turkey
14 1月23日 ZAMBA, Batjargal（地球研招へい外国人研究員）
  北東アジアにおけるモンゴル起源の DSSとそのマイナスと非マイナス影響
＊ Negative and non-negative impact of the Dust and Sand Storms (DSS), originated in Mongolia for countries in Northeast Asia
15 2月22日 KINACIOĞLU, Müge （Hacettepe University准教授）
  国際政治における環境安全保障






































































































































































































































































Japanese resources Western resources
1. Literature Review on theoretical establishment of EPM 
on 3Ls (Local/Regional-International/Global)
EPM勉強会の環境政策分析に対するアジェンダ
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2006 年 3 月　 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 一貫制博士課程修了
2006 年 4 月　京都大学東南アジア研究所 非常勤研究員


















































































































































































Global Warming and the Human-Nature 
Dimension in Siberia: Social Adaptation to 
the Changes of the Terrestrial Ecosystem, 












































開催日 タイトル 主催（プロジェクトリーダー） 開催場所
２月１日 第４回 基幹 FS「東アジア成熟化社会」研究会 「ケイパビリティアプローチから個人と社会を眺める」 佐藤洋一郎 地球研セミナー室
２月１日 メガ都市プロジェクトシンポジウム Agro-megacities: The role of farming for sustainable development of mega-urban regions 村松 伸 地球研会議室






２月９日 第３回 ラオス保健研究会 門司和彦 地球研講演室
２月10日 第３回 「水土の知」プロジェクトセミナー 「流域環境学と環境ガバナンス」 「琵琶湖流域ガバナンスにおける住民参加手法の評価と課題――マザーレイク21計画の再策定プロセスを事例として」渡邉紹裕 地球研セミナー室
２月13日 田中 PR「砂漠化をめぐる風と人と土」研究会 田中 樹 地球研セミナー室
２月14日 第79回 地球研セミナー Thinking about Environmental Sustainability: Lessons from the USA and Japan 地球研 地球研講演室
２月14日 第４回 基幹研究ハブ勉強会 「設計科学的統合の表現方法2：社会」 基幹研究ハブ 地球研セミナー室
２月15日 第６回 基幹研究ワークショップ 基幹研究ハブ 地球研セミナー室
世界水フォーラムの地球研ブース






















































































開催日 タイトル 主催（プロジェクトリーダー） 開催場所
２月18-19日 人間文化研究総合推進事業 国際シンポジウム Rice and human migration in Asia 佐藤洋一郎 地球研講演室
２月22日 第15回 EPM勉強会 Environmental Security in International Politics EPM勉強会 地球研セミナー室
２月29日 第７回基幹研究ワークショップ 基幹研究ハブ 地球研セミナー室
３月１日 食リスクプロジェクト国際シンポジウム 「東南アジアで増大する洪水リスクと食料・健康への影響」 嘉田良平 地球研講演室
３月１日 第４回「水土の知」プロジェクトセミナー 渡邉紹裕 地球研セミナー室
３月２日 第80回 地球研セミナー 2 types of colonization: Hokkaido and South-Ussuri area (late XIX - early XX cent.) 地球研 地球研セミナー室
３月６日 第30回 中国環境問題研究拠点研究会 「中国のエネルギー開発と農村環境問題――山西省を中心に」 「中国農民の衛生環境と医療保障」 中国環境問題研究拠点 地球研セミナー室
３月7-9日 シベリアプロジェクト国際シンポジウム 檜山哲哉 地球研講演室
３月８日 第３回 リポジトリ研究会 研究推進戦略センター 地球研セミナー室
３月13日 第５回 基幹研究ハブ勉強会 「利害関係者の階層性1：地域」 基幹研究ハブ 地球研セミナー室
３月16日 第81回 地球研セミナー Mongolia's dilemma with its development paradigm 地球研 地球研講演室
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